





















































は、 1989年に開催された IRC(International 






国名 廃棄物 水/廃棄物 溶 媒 撹枠時 抽出温 他出法概論量 (g)(mk! /g) 間 (h)度(OC)
固液を分離，固形分を0.5mm以下に粉砕，水と
DI7J<.0.5N 混合し酢酸でpH:t0.3に調整しながら抽出し固




日 本 50 10 DI水 6 室温 出
初期pHを塩酸にて5.8~6.3 に調整
DI水に18-250Cで‘C02と空気を (C1.SO.. N03 
イオンを含む)飽和させpH4.5.抵抗率0.2-O. 
DI7.KにCO2 4MQの水を溶媒とする。 24h撹枠後固液分離フランス 100 10 と空気を飽和 16 18-25 し，液中濃度alを測定，分離した固形分を更に
24h撹枠し，液濃度a2を測定，更にもう一度抽出
して液混度aoを測定
抽出量LM(mg/kg) = 10 x (al + a2+ ao) 
西 独 100 10 DI水 24 18-25 溶媒は水であるが抽出方法はフランスとほほ同じ
100 16 DI水CO2飽和 24 15-30 溶媒は異なるが溶出操作は日本に準ず
イタリア
100 16 DI水酢酸飽和 24 15-30 抽出温度が異なるが他は米国方式に同じ
英 国 400 20 DI7.I< 5 室温 米国方式を改良したものと説明されているが詳細は不明
オー ストラリア 350 4 DI水 48 室温
西独の方式にかなり似ているとされているが詳
細は不明
南 ア 150 10 DI水 1 23 向上
オーストリー 100 10 DI水 HzSO.にてpH4を保持
DI水にC03
CUzを 100mk!/minで連続吹き込み(開始時





































































































(発生比率) (76 24) (89 11) 
熱灼減量(%) 2.1-2.2 7-8 ND ND 
融 点(''C) 1200 1300 
Si02 (%) 22.5 16.7 30.4 3.6 
CaO 24.9 24.0 33.3 2.4 
Ai203 9.5 9 15.6 1.3 
Fe 2.4・ 1.9 2.6 0.3 
Mg 1.4 2.5 2.3 6.4 
Na 3.8 4.7 1.2 20.3 
K 2.4 5.2 0.5 27.5 
Cii 3.0 12.0 5.4 37.4 理立判
S 0.3 0.8 0.3 1.5 
(定基準) 
Pb (mg/kg) 550 990 26 16.700 <0.1 3 
T-Cr 510 2100 650 110 (Cr+6) < 0.02 1.5 
Cd 8.3 42 0.2 180 <0.01 0.3 
As 3.9 0.6 1.3 32 <0.01 1.5 
T-Hg 0.25 2.0 0.01 0.04 (R-Hg)耳可愛出 不検出
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Disposal of Ashes from Municipal Solid Waste Incineration 
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The changes in socia1 and economica1 structures and the innovation of techno1ogies increases tota1 
amount of the municipal solid waste (MSW). and have brought changes in the MSW treatment in recent 
years. It is important to establish the proper waste disposal syst巴mand the recycling syst巴mfrom a 
stand point of the environment and the resource preservations. 
In Japan where 1and is limited and many peop1e are concentrated in metropolitan areas. up to 80 
% of the MSW is incinerated. Especial1y. an巴normousamount of production and consumption is made 
in the metropolitan areas. Therefore. the MSW incineration tends to increase with increasing the 
production. This concern has generated 100 % MSW incineration p1an. Thus. the incineration treatment 
wil1 remain the main treatment of the MSW in future. Then. the research works for (a) a stabi1zed 
incineration techn010gy. (b) a reduction techn010gy in harmfu1 ingredients. and (c) MSW incinerator ash 
disposa1 and waste and recycling techn010gies are urged. 
This report describes the pr巴sentsituation and the technica1 1egis1ative trends for the proper MSW 
incinerator ash disposa1 and waste recycling techn010gies. 
